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EMBARGO: 0ctober 17 1980 -  12 noon Brusse Ls, 0ctober 1980
ANNUAL ECONOMIC REPORT 1980181 ('h)
The Commission adopted on 15 0ctober its AnnuaI Economic Report for 1980/81: the
text is proposed f9r adoption by the CounciL, after consuLtation of the European
ParLiament and Economic  and SociaL Committee.
The Report first  summarises the impact of the second oiL shock on the European
and wor[d economy. The Communityrs oiL import biLL has risen fron 2.4% of GDP
1n 1978 to about 47. in 1980 (1). The growth of world trade, estimated to have
been 6 1/2% in 1979, is LikeLy to have dropped to 2 112% in 1980 and is forecast
to be'sone 2% in 1981,
The Report then presents the Commissjonrs new economic forecasts for 1980 and
1981, which are based on present or anticipated po[icies. GDP votume growth is
erpetted to s[ow down to 1"3% in 1980 and1.6% in 1981: these annuat average
data assume stagnant or decLining output in the second to fourth quarters of
1980, with posiiive growth resuming earLy in 1981. Unemptoyment  is rising
significantLy, and is tife[y to reach 6.8% of the Labour force in 1981.
Consumer price rises are expected to sLow down to 9.?% in 1981, after 12'/, in 1980'
Budget deficits have been practicaL[y stab[e since 1979 as a share of GDP, but
are expected to rise a [itt[e  from 3.5% in 1980 to 3.9% in 1981, thus giving some
cycticaL support to economic activity. Money supp[y growth is expected to continue
iis  deceLeration fnom10.67'in  1980 to 9% in 1981, thus favouring a paraL[eL
deceIeration of inf tat'ion.
The Communjtyfs current account batance of payments deficit in 1980 is at the
record LeveL of 1.5% of GDP; the deficit shouLd begin to decIine in 1981, to
about 1.2% of GDP.
(*) coM(80) 596
(1) The increase in the Communityrs oiI  import biLL due to the rise in prices
from the end of 1978 to the end ol 1988, assessed in static terms by assuming
no change in oiL import voLume, exchange rates, or GDP in nominaI terms,
amounted to I  70 btiLion or 3.4% of GDP: the actuaI increase indicated, of
1.6% of GDp over the two years, is Less because of offsetting effects under
each of these three headjngs -  lower import volumes, higher exchange rates
against the doLLar, higher GDP.-2-
The Comrissionf s ppIi cy reconmendations  are introduced as fottor.ls:
r'169 undertying,  medium-term objectives of poIicy must be to increase empLoyment in
conditlons of improved stabiLity of prices and competitivity, In terms adapted
-it6Fa-cdosety to the immediate economic situation, as it  stands in the autumn
of 1980, poHcy in the Cornmunity in genera[ must aim to:
(i)  Achieve a firm and substantiaI dece[eration in infLatiort, and a renewed
convergence between Member States: some deceLeration is ngrl in sight on
avcragc, ahd some aspects of recent price and cost performance have been
conrnendable, but these better features of the situation need to be rapidty
consoLidated and strengthened.
(il)  Prevent the present cycLicaI down-turn from becoming a cumuLative recession,
and assure'that the tikeLy recovery of growth in 1981 keeps to a
susta inabte t rajectony.
(iil)  llaintain controL over monetary devetopments yithin Europe, and heLp adapt
.  eommunity a1d internationaL monetary arrangements to nel'l needs.
(iv)  6ive priority in budgetary poIicy to adapting pubIic expenditure and
taxation to the needs of restoring productive potentia[.
(v)  Proceed rapid[y with investments in energy saving and production.
(vi)  Ipprove the Communityfs competitiveness, strengthen investment, encourage the
movement of resources into new industries and sectors with continuing growth
potential, and sharpen the efficiency of market mechanisms to favoun productitrer
investmeni and empLoyment.
(vii)  Face the probLems of unemptoyment uith a combination of actions to favour
the creation of economicatLy viab[e employment,  to adapt the Labour force
to neh, needs, and _ease_the  burden of the temporarly unavoidabte leveI o{
ulemploymeil .1.'_._. 
(
After reviewing the action required under each of these headings, and in each
ftlember state i ndi vidua [ [y, the Report conc Iudes:
"The economic situation is manifestty serious enough to demand an active rather
than passive poticy stance. However, the poticy mix  has to be carefuLLy judged,
sfnce iLt-considered poticy reactions couLd certainty make matters hrorse.
0n the basis of the present outLook the policy mix shoutd be strong in efforts
to rcduce inf[ation, save on oiI imports, and pursue the other needed structurat
changes in the Community economy,  and only moderatety  supportive jn terms of
cyct'icaI demand management.
The outtook in fact suggests a rather more successfut absorption of the second
olt shock thanlhsfirst one in 1973, in terms of the [oss of output and the degree
of acceIeration  and divergence of inf[ation suffered. If  the Community economy
mahages to get back, at the beginning of 1981, onto a path of graduaLLy'increasing
output and deceterat'ing  and converg'ing inf [ation rates, this wiLL represent a
first  positive etement in the Long process of adjustment that Ljes ahead.
It  may be asked whether more coutd be done to achieve better resuLts aLready in
1981 and for the [onger-run future
If  by this woutd be imptied a considerabLy more rapid or marked retaxation of demand
management poLicies, the answer - in the view of the Commission - is for the time
being no, The dangens of restimulating infLation and oil  prices in particuLar,
especlatLy in present circumstances of partty interrupted oit suppties, woutd be
very grdat."
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RAPPoRT EcoNqrlrauE  ANNUEL.!98p/ 1 9.8',! (*)
Le 15 octobre, La Commjssion a adopt6 son rapport 6conomique  annueL pour
1980/1981:  Le texte sera propos6 au ConseiL pour adoption, apr6s consultatjon
du ParLement europ6en et du ConseiL 6conomique et sociat.
Le rapport r6sume tout drabord trincidence du second choc p6troIier sur
If6conomie tant europ6enne que mondiale. Le co0t du petro[e importd par ta
Communaut6 est passd de 2,4 % du PIB en 1978 A pnds de 4 % en 1980 (I).  Le
taux de croissance des 6changes mondiaux, 6value A 615 % en 1979, passera
probabtement  e 2,5 % en 1980 et 2 % en 1981.
Le rapport expose ensuite [es nouveLLes pr6visjons 6conomiques  de La Commission
pour 1980 et 1981 qui sont bas6es sur Les potitiques pr6sentes ou futures. La
croissance en voLume du PIB se raLentira probabLement pour atteindre 113 % en
1980 et 016 i4 en 1981 : ces moyennes  annueLLes sont calcul6es sur La base d'une
production stagnante ou d6croissante au cours des second, troisidme et quatridme
trimestres de 1980, une reprise de La production intervenant au d6but 1981. Le
ch$mage augmentera  de fagon importante et touchera 618 % de La popuLation active
en 1981.
Lfaugmentation  des prix i  La consommatjon  sera moins importante en 1981 (917 7.)
qufen 1980 (12 %).
La part du PIB repr€sent6e par Les deficjts budg6taines n'a pas vari6 depuis
1979 nais devrait augmenter [6gdrement,  passant de 3r5 % en 1980 e 3r9 % en
1981, ce qui arra pour effet de soutenir .ycLiquement Iractivit6 riconomjque.
La croissance de La masse mon6taire continuera de srinfLechir et passera de 10 Z
en 1980 e 9 % en 1981, entrainant ainsi une dec6t6ration  concomitante de IrjnfIation-
En 1981, Le d6ficit de [a balance des paiements courants de La Communautd  a
atteint te niveau record de 115 7. du PIB ;  iI  devrait commencer A diminuer  en
1981, revenant i  queLque l rZ 7" du PIB.
('t) COfv|(80)  596
(I) Ltaugmentat'ion de La facture p6troLjdre de La Communaute due aux augmentations
de prix survenues entre [a fin  1978 et La fin  1980 - qui, statistiquement est
caLcuL6e sur La base drune non-variation du voLume des importatjons de pdtroLe,
des taux de change ou du PIB en termes nominaux - srest 6[evee i  70 mit[iards de 8,
c,est-i-dire 3r4 % du PIB. Lraccroissement effectif indique -  116 % du PIB en deux
ans - est jnf6rieur A ce chiffre du fait  que Les trojs ph6nomdnes suivants :
r6duction du vo[ume des importations,  reLdvement des taux de change par rapport
au doItar et accroissement  du PIB annu[ent en partie cette hausse.-  t-
Les recommancjatjons de la Commissjon concernant les mesures A prendre se pr6sentent  :
comme s.uit:
'!Les dbjectifs sous-jacents  de La poLitique dconomique A moyen terme doivent ;Ftre
dt.augmenter Iremp[oi tout en am6Liorant La stabiLit6 des prix et La comp€titivit€.
Au vu de ta conjoncture  6conomique tette qutet[e se or6sente A Irautonne de 1980,
ta poLitique de La Communaut6 doit drune mani6re q6neraLe viser A ;
(i)  obtenir une d6c6L6ration nette et sub:rtantietLe de LtinfLation tout
en rda[isant une nouve[Le convergence entre Etats membres. Bien que'en
moyenne une certaine d6c6[6ration soit actuet[ement  en vue, et qutil y
ait Iieu da se louer A certains 6gards des r6suLtats obtenus rdcemment
en rnatidre de co0ts et de prix, it  importe n6anmoins de conso[ider et
draccentuer ces asoects olus favorabIes de La situation.
(ii)  eviter que [e retournement actueI du cycte ne se transforme en une r6cession
cumutative et veitter i  ce que [a reprise probab[e de La croissance  en 1981
suive une trajectoire qui puisse 6tre maintenue.
(iii)  conserver [e cont16te de Lt6votution mondtaire en Europe, et contribuer
A Itadaptation des systdmes mon6taires internationaux aux n6cessites nouvetl.es.
(iv) donner, en matiere de potitique budg6ta'ire,  La priorit6 e Lradaptation des
d6penses pubLiques et des recettes i  Irimn6ratif du r6tabLissement du potent'ieI
de production,
(v) Acc6[6rer Les inuestissements en natidre de oroduction et drd'conomie dr6nerc;iie.
(vi) AmeIiorer ta capacit6 concurrentie[[e de Ia Communaut6, accroitre Les
.inuestissements, encourager  LtaLIocation  de ressources ir des industries
et des secteurs nouveaux ayant un notentieL de croissance ccntinue, an6tiorer''
Ltefficacit6 de m6canisrnes  de narch6 afin de favoriser Les investissenents
productjfs et trempIoi.
(vii)  faire face aux probl&mes du ch6mage par un ensembLe dractions visant i
favoriser Ia c16ation drempIois d'conomiquement viabLes, adapter La poouIation
active aux besoins nouveaux, et aLL6ger le fardeau du ch6mage temporairement
in6vitab[e."  I
Aprds avoir pass6 en revue [es mesures A prendre clans tes diff6rents domaines
6num6r6s ci-dessus par chaque Etat membre, Le rapport concLut :
"La situation 6conomique pr6sente et rnanifestement suffisanment grave pour requ6rir une,
orientation act'ive pLut6t que passive de [a potitique dconomique. Toutefois, [e
dosdge de ceL[e-ci doit 6tre soigneusement mis au point, car des mesures ma[ 6tudiees
ne manqueraient  pas dtempirer [es choses.
Etant donn6 [es perspectives actueLtes, ce dosage devrait viser surtout : une
vigoureuse r6ductjon de IrinfLation; des 6conomies sur Les importations  de petroLe;
ta poursuite des changernents structureIs qui stimposent  dans Lr6conomie communautairen
mais ne devrait apporter qurun soutien mod6r6 A La gestion de La demanCe.
En fait,  Les oerspectives actuetLes donnent A oenser que trticonomie a mieux absorb6 '' te second choc p6trotier que Le premier en 1973, tant du ooint de vue des pertes
de production que de [a hausse acc6L6r6e et de La disparit6 dr6vo[ution des taux
dfinfIation. Si tr6conomie de La Communaut6 parvient i  retrouver, au d6but de 1981,
un rythme de croissance progressif de La production, et A obtenir une baisse des taux
drinfLation aU.i6e A une mei[leure convergence  de ceux-ci, ce sera tA un premier
6[6ment positif dans Ie Iong processus dtadaptation  gui sreffectuera dans Les ann6es
A veni r.
La question se pose de savoir stiI  ne serait pas possible de faire davantaqe afin
drobtenir de mei[eurs r6sultats en 1981 comme i  plus [onq terme.
Si ce[a signifie que les politiques de gestion de ta dernande devraient 6tre  (  i
assoupLies bien plus rap'idement ou de manidre ptus prononc6e, ta r6ponse - de travis
de La Commission - est pour Le moment n6gative. Le risque de stimuler A nouveaux
LtinfLation, et notamment ta hausse des orix du p6trote -  surtout dans ta situatiorr
pr6sente drinterruption partieLte des [iw-"isons - serait des Ojus serieux."